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地元志向がキャリア意識および保護者とのかかわり
に与える影響 : 全国の就職活動生を対象にして
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Abstract
　Effects	 of	 local-oriented	 attitudes	 on	 career	
consciousness	 and	communication	with	parents	
were	 investigated.	A	questionnaire	package	was	
administered	 to	 third-year	 university	 students	
(N=2,976),	which	 consisted	 of	 the	 following.	 (1)	
Inquiry	 about	 the	prefecture	where	 their	high	
school	was	located;	(2)	Inquiry	about	the	prefecture	
where	 their	university	was	 located;	 (3)	 Inquiry	
about	the	prefecture	where	they	intended	to	work	
after	graduation;	 (4)	The	Career	Action-Vision	
Test	 (CAVT;	Umezaki	&	Tazawa,	2013);	 and	 (5)	
Quality	 of	 communication	with	 their	 parents.	
Participants	that	responded	“the	same	prefecture”	
to	the	first	three	questions	above	were	considered	
to	have	 a	 locally-oriented	 attitude.	The	 results	
indicated	 that	 students	with	 a	 locally-oriented	
attitude	had	relatively	 low	career	consciousness	
in	 terms	of	 activities	 and	vision.	Moreover,	 the	
frequency	of	communication	with	parents	about	
their	 future	 career	plans	was	 relatively	 low	 in	
locally-oriented	students.	These	 tendencies	were	
not	 observed	 in	 the	 three	major	metropolitan	
areas.	The	above	results	are	discussed	 from	the	
perspective	of	career	education.
Keyword: Local-oriented attitudes, Career 
consciousness, Communication with 
their parents
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1. 問題と目的
　総務省の「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び
世帯数（平成 28 年 1 月 1 日現在）」によれば、日本人住







移動者数は 233 万 4738 人であった。同報告より、年齢
別の都道府県間移動者数を求めると、我が国の都道府県
























































図 1 年齢別の都道府県間移動者数 
注）総務省（2016a）をもとに筆者が作図 
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者を抽出したため最終的には 2,920 名（男性 894 名；女
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図 2 地域移動のパターン 
  
高校 大学
⇒ ⇒ ① 完全地元残留組
⇒ ⇒ ② 社会人デビュー組
⇒ ⇒ ③ 大学デビュー残留組
⇒ ⇒ ④ Ｕターン就職組































国公立 737 25.2 ％
難関私立 532 18.2 ％
その他私立 1651 56.5 ％
文系 2082 71.3 ％
理系 838 28.7 ％
男性 894 30.6 ％
女性 2026 69.4 ％
三大都市圏 1958 67.1 ％
非三大都市圏 962 32.9 ％
完全地元残留組 986 33.8 ％
Uターン就職組 561 19.2 ％
大学デビュー残留組 619 21.2 ％
社会人デビュー組 330 11.3 ％
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表 3 キャ かかわりの平均等 
 
  
ａ アクション 18.33 4.98 6 30 .634 *** .270 *** .018
ｂ ビジョン 18.15 5.39 6 30 .261 *** .005
ｃ 相談関係 2.51 0.70 1 4 .207 ***



































でα =.821、干渉関係因子でα =.697 であり、およそ十
分な値と判断した。















03_田澤・梅崎_vol10.indd   31 18/03/13   16:20
査読付き研究ノート






































国公立ダミー -.063 -.042 -.013 -.021
難関私立ダミー -.035 .013 .011 .006
文系ダミー .056 -.009 .061 ** -.023
男性ダミー .028 .034 .071 ** .101 ***
地域移動パターン（基準：完全地元残留組）
Uターン就職組 .025 .038 -.014 .002
大学デビュー残留組 .094 ** .047 .030 .023
社会人デビュー組 .091 ** .117 ** .018 .029
流動組 .119 ** .147 ** .031 .018
R2 .024 ** .026 ** .011 ** .013 **
F 2.956 3.121 2.691 3.178
サンプル数 962 962 1958 1958
  ** p <.01  *** p <.001
β β β β
非三大都市圏 三大都市圏







国公立ダミー -.102 ** .008 -.019 .320
難関私立ダミー .027 .028 -.021 .234
文系ダミー -.014 .067 .029 .341
男性ダミー -.057 .030 -.123 *** .939
地域移動パターン（基準：完全地元残留組）
Uターン就職組 .083 * -.002 -.011 .522
大学デビュー残留組 .035 -.037 -.002 .168
社会人デビュー組 -.010 -.011 .005 .995
流動組 .095 * .045 -.018 .666
R2 .021 ** .010 .018 *** .004
F 2.570 1.156 4.543 0.932
サンプル数 962 962 1958 1958
 * p <.05 ** p <.01  *** p <.001
β β β β
非三大都市圏 三大都市圏
相談関係 干渉関係 相談関係 干渉関係
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総務省	2016a	住民基本台帳人口移動報告	平成 27 年（2015 年）結果
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